














An Exploratory Study on Time-Consuming Work and Psychological State of Care 
Managers in Japan: Keyword Extraction from Free Description Based on Text Mining 
 
Xiujuan Yu＊1， Satoshi Kambe＊2， Sachiko Kasahara＊3， 
Yuka Shimizu＊4， Shinichi Okada＊4， Masakazu Shirasawa＊5 
 
＊1  Doctoral Course， Graduate School of Human Life Science， Osaka City University 
＊2  Osaka Ohtani University 
＊3  Shitennouji University 
＊4  Osaka City University 
＊5 J.F. Oberlin University 
 
Summary 
This study aimed to clarify care managers’ time-consuming work and their psychological state. Text mining 
methods were used to analyze data of 283 free description statements from care managers in home-based care 
support centers of 3 prefectures in Japan. In total, 105 types of keywords (4,328 morphemes) with a frequency over 
10 were extracted. Keywords related to care managers’ time-consuming work included service users, family 
members, services, documents, opinions, service providers, recording, visit, work and coordination. Keywords that 
describe their psychological state in relation to time-consuming work included necessity, difficulty, desirable, 
serious, burden, simplification, excessive variation, time-consuming, over time work, long, insufficiency, 
composure, and dilemma. In conclusion, care managers recognized that time-consuming work were “gathering the 
information of service users,” “care planning,” “coordinating and developing social resources,” and “implementing 
a care conference”, as well as clerical work related to Japanese Public Long-term Care Insurance System. Moreover, 
they were pressurized by both care management and clerical work, which led to their sense of lack of time and to 
be on the horns of a dilemma. The results imply the necessity of conducting advanced empirical research on care 
managers’ time cognition concerning care management practice.  
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図 1 キーワード抽出のための分析手順 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ルを用いることが多い 26)とされている．  
そこで，本研究では，出現頻度が高いキーワードの重要度
が高いと判断し，その候補から出現頻度10以上の形態素を採








注:  1) 介護支援専門員が認識する時間を要する業務内容に関連するキーワード 









順序 キーワード 総計 順序 キーワード 総計 順序 キーワード 総計 
1 利用者 308 36 ホームヘルパ  ー 34 71 残業 15 
2 家族 252 37 傾聴 33 72 長い 15 
3 介護支援専門員 150 38 事務 33 73 食い違い 15 
4 サービス 137 39 生活 33 74 施設 14 
5 書類 125 40 独居 33 75 判断 14 
6 意見 122 41 モニタリング 31 76 スムーズ 13 
7 サービス事業所 121 42 行政 30 77 管理 13 
8 記録 111 43 問題 30 78 地域包括支援センタ  ー 13 
9 必要 107 44 欲しい 30 79 様式 13 
10 訪問 107 45 医師 29 80 インフォーマル 12 
11 業務 106 46 担当 29 81 パソコン 12 
12 調整 106 47 要介護度 28 82 回数 12 
13 ケアプラン 96 48 経過 28 83 緊急 12 
14 相談 85 49 大変 28 84 増加 12 
15 対応 83 50 収集 27 85 不安 12 
16 状況 75 51 負担 27 86 要求 12 
17 援助 73 52 簡素化 26 87 困難事例 11 
18 連絡 71 53 変化 26 88 移動 11 
19 介護保険制度 60 54 精神 25 89 開催 11 
20 作成 57 55 認知症 24 90 更新 11 
21 介護 56 56 内容 24 91 自宅 11 
22 利用 54 57 多様 23 92 体調 11 
23 関係 52 58 医療 22 93 地域 11 
24 困難 52 59 手間 22 94 不足 11 
25 ケアカンファレンス 51 60 高齢 20 95 余裕 11 
26 アセスメント 51 61 提供 20 96 理解力 10 
27 変更 48 62 面接 19 97 ケア 10 
28 理解 46 63 金銭 18 98 疾患 10 
29 ニーズ 44 64 処理 18 99 手続き 10 
30 ケース 43 65 信頼 18 100 申請 10 
31 ケアマネジメント 42 66 苦情 18 101 調査 10 
32 情報 42 67 認定 17 102 提出 10 
33 説明 42 68 病院 17 103 
 
導入 10 
34 電話 38 69 予防 17 104 連携 10 
























































































































































































































































































































































































































20)  http://chasen.aist-nara.ac.jp/を参照する． 















































































兪  秀娟＊1，神部智司＊2，笠原幸子＊3，清水由香＊4，岡田進一＊4，白澤政和＊5 
 
要旨：本研究の目的は，テキストマイニングを用いて居宅介護支援事業所に所属する介護支援専門員の自由記述文(283
件)を分析することにより，介護支援専門員が認識する時間を要する業務内容とそれに関連する心理状態について検討
を行うことである．分析の結果，出現頻度が 10以上のキーワード 4,328語・105種類が抽出された．介護支援専門員
が認識する時間を要する業務内容に関するキーワードとして「利用者/家族/サービス/書類/意見/サービス事業所/記
録/訪問/業務/調整」などが抽出された．また，時間を要する業務内容に関連する心理状態に関するキーワードとして
「必要/困難/ほしい/大変/負担/簡素化/多様/手間/残業/長い/不足/余裕/ジレンマ｣などが抽出された．これらのこと
から，介護支援専門員が，【利用者に関する情報把握】【ケアプランの設定】【サービス担当者会議の開催】【社会資源
の調整と開発】といったケアマネジメント業務，および介護保険に関する【事務処理業務】に多くの時間を要すると
認識しているものの，これらの業務を行うのに十分な業務時間が確保されていない可能性が考えられる．さらに，限
られた業務時間のなかで，介護支援専門員がケアマネジメント業務と事務処理業務との「板挟み」状態にあり，常に
時間に追われ，心理的余裕を持てないことが考えられる．今後,ケアマネジメント業務に対する介護支援専門員の時間
認識に関する実証的研究の重要性が示唆される． 
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